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Summary
After the introduction of compulsory postgraduate clinical training in 2004, resident distribution changed dramatically. 
After the reforms, many residents began choosing to work at general hospitals instead of university hospitals. Moreover, 
changes were also observed in the learning styles used in postgraduate clinical training. FD (faculty development) with 
workshops for trainers has taken on a considerable role in introducing learner-centered postgraduate education.
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区分 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年
臨床研修病院 2243 3262 3824 4266 4137
大学病院 5923 4110 3702 3451 3423
























































臨床研修指導医のためのワークショップは、急速に広がったが、こうした off the jobの学習の取り組みに対する疑
念として、その現実的な有用性の問題がある。ワークショップで“学習”をした指導医が現場に戻って、はたして現
場での指導は変わったであろうか。近年、現場での学習の重要性を見直す work-based learningの概念が、提唱され
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